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 CLINICAL USE OF BAYRENA IN URINARY TRACT INFECTIONS 
       Tsutomu OHORI, Ken  KOSHIBA, Masahiro  KANZAKI, Yasubumi GoTo 
                      and Toshikazu MURAMOTO 
        From the Department of Dermatology and Urology, Iwate Medical Colloge 
                         (Director : Prof. Dr. M. Izaki) 
 Bayrena  (2-(p-aminobenzenesulfonamido)-5-methoxypyrimidine), a new long acting sul-
fonamide, was used in twenty-one patients with various urinary tract infections. Fourteen 
of the cases were with acute cystitis and the remaining 7 cases were with chronic urinary 
tract infections of various etiology. 
   The daily dosage was initiated with 1 gram (2 tablets) and followed by maintenance 
dosage of 0.5  graiaa (1 tablet). The  length of administration varied from 5 to 28 days  ; 
about 9 days in average. 
   Bayrena was found to be effective in 11 out of 14 cases of the acute cystitis (79  %), 
but only in 2 out of 7 cases of the chronic urinary tract infection (29  %). The remaining 
8 cases showed no response to the Bayrena treatment. 
   Side-effect due to the routine oral administration of Bayrena was almost negligible. 
A mild epigastric discomfort and anorexia were noted in only one case. 
   As a conclusion, we believe that Bayrena is an effective chemetherapeutic agent for 











を 得 た の で,そ の 臨 床 成 績 を と り ま と め て 報 告
す る.
使 用 方 法
Bayrenaには錠 剤 と懸 濁 液 の もの とが あ るが,我
々の 使用 した のは 錠 剤 で,こ の錠 剤 は1錠 中 に2-(p-
aminobenzenesulfonamido)-5-methoxypyrimidi-
neO.5gramを含 有 して い る もので あ り,1日1錠
つつ の投 与 に よ り充 分 な治 療 効 果 を 持続 出来 る と云 わ
れ てい る,我 々は,全 例(成 人)に 対 して,初 日2
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効果 副 作 用























































療 効 果 を み る と表5に 示す 如 くで,Staphylococcus,
Proteus,Corynebacteriumには 概 ね 有 効 で あ り,
Escherichiaには12例中7例(58%),Klebsiellaに




後ユ錠/日,平 均9日 間(5～28日)の 投与を行
なつた.
2)急性膀胱炎 では14例中11例(79%)に治
療効果 を認 め,う ち4例(29%)に は著効 をみ
た.
3)慢性尿路感染症 では,7例 中5例(71%)
には何 ら効果 を認めず,2例 に尿所 見お よび臨
床症状 の軽快 をみたが,全 治 させ るまでには至
らなかつた.
4)副作 用は少 な く,1例 に食慾 不振 と胃部
不快 感を認めたのみであつた.
以上の成績か らみて,本 剤は慢性 尿路感 染症
に対 す る効果は期 待出来ないが,急 性膀胱 炎に
対 しては有用な化学療法剤で あると考え る.
尚,本論文の要旨は,日本泌尿器科学会第147回東
北地方会で演述した.
(1965年2月15日特別掲載受付)
